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Abstract 
In this paper, we aim to improve the accuracy of empirical research by 
conducting statistical analysis by questionnaire survey of facts discovered from 
individual case studies. 
As a result of survey and analysis, SMEs actively working on open innovation 

































































































































































































































































































スピード化（短期化） 62 10.5% 
リスクの分散 19 3.2% 
資金不足を補うため 30 5.1% 
人材不足を補うため 71 12.1% 
信用不足を補うため 18 3.1% 
連携相手の設備活用 82 13.9% 
その他 22 3.7% 
無回答 17 2.9% 











資金不足 42 8.4% 
コストが高い 30 6.0% 
人材不足 59 11.8% 
情報不足 47 9.4% 




連携相手との交渉 30 6.0% 
連携相手との協業 40 8.0% 
事業化が困難 38 7.6% 
自社内の説得 6 1.2% 
特に障害はない 62 12.4% 
その他 4 0.8% 
無回答 16 3.2% 








公的機関の窓口 130 19.1% 




取引先からの紹介 92 13.5% 
展示会・イベント等 100 14.7% 







他企業からの売り込み 28 4.1% 
雑誌・新聞・TV 等 8 1.2% 
その他 19 2.8% 
無回答 18 2.7% 
























































生産性の向上 43 6.8% 




雇用の維持・確保 13 2.0% 
従業員の意欲・能力向上 56 8.8% 
自社のブランド・認知度向上 92 14.5% 
顧客のニーズへの対応 69 10.9% 
収益力の向上 26 4.1% 
特に成果はなかった 9 1.4% 
その他 6 0.9% 
無回答 19 3.0% 










連携戦略の策定 40 15.5% 
連携の取り組み方の決定 56 21.7% 
連携テーマの選定 29 11.2% 
連携先の選定 19 7.4% 




連携にかかわる評価 3 1.2% 
その他 4 1.6% 
無回答 102 39.5% 








経営者 153 28.5% 
役員 112 20.9% 
専門の管理職 116 21.6% 
専門の従業員 86 16.0% 




その他 4 0.7% 
無回答 17 3.2% 












 公的支援機関 大学や高専等 大企業 中小企業 ベンチャー企業 
研究開発 28.1%   38.8% 12.7% 10.8% 5.7% 
製品開発 18.5% 19.4% 20.4% 15.8% 5.7% 
製造 4.7% 1.6% 9.5% 17.0% 2.1% 
物流 0.6% 0.0% 5.8% 4.5% 0.0% 
販路開拓 12.4% 1.3% 8.0% 8.3% 1.4% 
販売促進 4.7% 1.0% 5.3% 8.3% 2.1% 
サービス 0.8% 0.0% 2.7% 3.5% 2.1% 
その他 1.7% 0.3% 0.3% 0.5% 0.0% 




































その他 0 0.0% 
無回答 6 2.3% 








































社会からの評価が高まった 92 10.6% 
従業員のやる気が高まった 78 9.0% 
人材確保に役立った 39 4.5% 




新規取引先開拓に役立った 45 5.2% 
販売促進に役立った 45 5.2% 
あまり役には立たなかった 18 2.1% 
その他 6 0.7% 
無回答 6 0.7% 
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その他 0 0.0% 
無回答 6 2.3% 
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Retail Innovation and Co-Branding 
 






















This paper analyzed the development process as a type of operation of the 
service station in the United States using the concept of the co-branding, and  
extract a key factor necessary for gasoline station dealer to ascertain 
directionality of the management. 
While gasoline demand decreases in Japan, the manager of the service 
station must pursue retail innovation. It was pushed forward assuming the 
correspondence from integrated oil company in Japan, but, in Europe and 
America, retail innovation finally went ahead from the perspective of retailer. 
This is caused by the fact that the brand power was damaged by repeated 
industry reorganization, lost in talented person acquisition competition, et 
cetra.  
These are factors that were possible in our country, gasoline retailers need 
to grope for the directionality of the type of operation based on these factors. 
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